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Abstract: In late years, The number of the Sports Boy Scouts and the volleyball teams of club 
activities are remarkably decreasing in Japan.
therefore, The japan young club volleyball association was organized in 1998 in order to solve this 
problem.
We asked the protector of The Miyagi young club volleyball association and investigated the 
activity situation.
The results are summarized as follows : 
①  For a protector, The mutual understanding with the member is greatly influencing of their 
satisfaction.
②  It is suggested the possibility of the target that a protector, member and the staff (3 Groups) 
thought was different.
③  The travel time to the activity place are greatly influencing the expenditure except the monthly 
tuition fee and the stress of the protector.
in conclusion, three problems were revealed.
① Further enhancement of the mutual (3 Groups)  understanding opportunity.
② Set the [intrinsic value] as first acquisition target of the club.
③ The need of the innovation of the facilities use system.
Key words:  Japan young club volleyball association，Young people amateur volleyball，「extrinsic/intrinsic 
value」，cooperate with a extracurricular sports club activities












































































球 / 軟式野球 / ソフトボール」，「バスケット
ボール」の順位になっており，バレーボールは
10 位以内にすら入っていない．また，岡部ら７）



























































































































数は 166 クラブ（男性：73 クラブ・女性：93
クラブ），登録人口は 1443 名（男性：579 名・
女性：864 名）となっており，クラブ数・人数


















































11 クラブに依頼し 9 クラブの保護者から回答
を得た．回収率は各クラブに 30 部ずつ配布，
330 部中，148 部回収（回収率 44.8%），有効回
答率は 148 名中 138 名（男性：30 名【93.8％】，
女性：108 名【93.1%】）であった．
3．調査期間
2016 年 7 月，第 19 回全国ヤングバレーボー




























対象 9 クラブのクラブ性質内訳は，2 クラブ
計 23 名（16.7％）が「NPO 法人」所属，7 ク
ラブ計 115 名（83.3％）が「クラブチーム」所
属であった．保護者の年齢内訳については，「20
代」が 1 名（0.7％），「30 代」が 32 名（23.2％），
「40 代」が 98 名（71.0％），「50 代」が 7 名（5.1％）
であり，40 代が 7 割以上を占めていた．職業
内訳は「民間企業」が 62 名（44.9％），「教員」




り」が 138 名中 61 名で全体の 44.2％（男性：8
名【13.1％％】，女性：53 名【86.9%】），「経験無し」

















のは 37 名（26.8％）であり，7 割強の保護者が
会員よりも早くクラブを認識していた．初認識
した際の情報獲得源については，「口コミ」が
99 名（71.7％），「各種大会会場」は 8 名（5.8％），
「学校の教員」は 2 名（1.4％），「インターネッ











学クラブ数は「1 クラブ」が 25 名（86.2％），「2






































名（41.4％），「5,001 円～ 10,000 円以内」は 13
名（18.6％），「10,001 円～ 20,000 円以内」は 18
名（25.7％），「20,001 円以上」は 10 名（14.3％）
であり，出費がある家庭のうち 4 割以上が月
額 5,000 円以内の出費があった．また出費内容








4,600 円 / 月，自治体・公益法人が運営の場合











135 名（97.8 ％），続いて「電車」6 名（4.3 ％），「徒





















動時間」が 13 名（9.4％），「金銭面」が 8 名（5.8％），
「活動終了時間の遅さ」・「スタッフ保護者との









































































また 15 及び 16 は，「片道平均移動時間が 30
分未満・以上」群，「送迎負担有り・無し」群
それぞれを，会費以外の出費月額と比較分析し
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